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Summaη To  investigate the effects of atrial natriuretic peptide CANP) on renal 
hemodynamics， a comparative study was made in response to agents given before adminis同
tration of ANP in 40 anesthetized dogs. After continuous administration of 5 percent 
glucose solution CExperiment A)， captopril CExperiment B)， norepinephrine CExperiment 
C)， or angiotensinII CExperiment D)， ANP was given intravenously and various items were 
observed. Especially， outer cortical blood flow COCBF) and inner cortical blood flow 
(ICBF) was measured by hydrogen c1earance. The results were as follows. 
Experiment A: Renal blood pressure CRBP) decreased and renal blood flow CRBF) 
increased significantly. Therefore renal vascular resistance CRVR) decreased significantly 
in high dose ANP infusion. OCBF decreased and ICBF increased significantly. 
Experiment B: Glomerular filtration rate CGFR) and filtration fraction (FF) and RVR 
increased significantly in high dose ANP infusion， suggesting relative vasoconstriction of 
efferent arterioles. 
Experimont C: In low dose infusion of ANP， systemic hemodynamics showed no signifi-
cant change， but RBF increased and RVR decreased significantly， which suggests the 
hyperreactivity of renal vessels compared with other organ vessels. GFR and FF increased， 
and RVR decreased， showing vasodilatation of afferent arterioles. And FENa increased 
significantly， which shows that sodium reabsorption was restrained at the proximal tubules. 
Experiment D: FENa increased significantly， which suggests that sodium reabsorption is 
also restrained at the distal tubules 
From these results， the author conc1udes that ANP has different pharmacological action 
on 'afferent and efferent arterioles. And ANP gives hyperreaction on renal vessels and 
sodium excretion at the kidney under vasoconstrictive state. 
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アミノ馬尿酸ソーダ (P AH) 8 mg/kg，グレアチユン






































腎動脈圧 (RBP; mmHg) : 23ゲージのカテーテノレを
左腎動脈に直接刺入して測定し，平均血圧として記録し
た.
腎血流量 (RBF;ml/min 0 g) 左腎動脈に電磁流量
計プロープを装着して測定し，腎重量 19当りの血流量
に換算して表した.








て次式により算出した. {(69.3/t Yz) - (拡散による見
かけ上の血流量)}/100 
(3) 腎機能
有効腎血流量 (ERBF;ml/min 0 g) : CPAHつまり UPAH
・UV/PPAH (PPAH ;血媛 PAH濃度， UPAH ; 1束中 PAH濃
度， UV; 1分間尿量〕から腎血流量を CPAH/1-Ht(Ht ; 
ヘマトグリット〉として算出し，これを腎重量で除して
腎 19当りの血流量に換算して表した.
糸球体i慮過量 (GFR;ml/min 0 g) : GFRは Ccrつま
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算出したナトリウムクリアランス (CNa;CNa= UNαXUV 





(4) 血援 ANP濃度:ニ予備実験として ANP O.l，ug/ 
kgおよび 2.5μg/kgを肘静脈より l回投与し，それぞ
(480) 斎藤
れ投与前，投与後 1分 3分 5分， 10分， 20分に大腿
動脈から採血し，採血後ただちに Trasylol-EDTA入り























3分後に前値の 93%， 5分後に 89%にし、ずれも有意に
下降し，その後前値に回復したが， B実験では有意の変



































Out 1. 31土0.48 l.34士0.22





Out 1. 78土0.10 l目80:t0.03
In 1.27土0.43 1.32土0.60
2.5 













In: inner cortical blood flow Cml/min.g)， 
Out: outer cortical blood flow Cml/min.g)， 
mean土SDC* : P<0.05， * * : P<O.Ol) 
Time after administration of ANP 
5min 10min 15min 20min 
l.10土0.13 l.08土0.24 l.10:t0.03 l.12土0.28
l.32土O目48 l.33土0.37 l.34士0.30 l.31土0.30
l.16士0.40 l.13:t0.53 l.15土0.75 1.16士0.45
l.18土0.51' 1.17:t0.48' 1.26士0.37 1.28土0.37
1.30土0.28' 1.28士0.40' 1.29:t0.23' 1.35士0.0γ
1.90士0.45帥 1.82士0.34紳 1.82土0.38' 1. 76土0.22'
1.57:t0.39* l.58:t0.57帥 1. 72士0.22' l. 78土0.21*
1.78土O目32' 1.80士0.20' 1.68土0.65 1.66土0.65
0.89:t0.12' O. 82:t0 .32 0.78士0.55 0.81土0.43
1. 15:t0 .10 1.11土0.48 1.10土0.62 1.11:t0.10 
。目87士0.38料 0.78:t0.47* 0.82士0.29帥 0.78土0.48'
0.91土O目37 0.88:t0.41 0.92土0.33 0.88:t0.13 
1.02:t0.11 0.98:t0.70 1.00士0.40 0.99土0.14
1.08士O目24 1.12士0.19 l.10土0.20 1.08:t0.60 
1.10土0.24* 0.88士0.38 0.75土0.44 0.66土0.43
0.90土0.14 0.88土0.33 O. 94:t0. 48 0.89:t0.43 
腎循環に関する研究
Table 2. Eff巴ctsof ANP on renal function 
Experimental ANP 0.1μg/kg 
Item 
group before after 
ERBF 2.92:t0.22 2.82土0.14
A GFR 0.42:t0.15 0.48:t0.26 
FF 0.32:t0.15 0.34土0.10
ERBF 3.3l:t0.49 3.29:t0.67 
B GFR 0.31土0.22 0.38:t0目34
FF o .12:t0. 08 0.14士0.10
ERBF 2.43:t0.61 2.55土0.81
C GFR o .46:t0. 22 0.52:t0.16* 
FF 0.23土0.14 0.26:t0.10* 
ERBF 2.62土0.18 2.62土0.25
D GFR 0.50:t0.23 0.51士0.12
FF 0.24土0.10 0.29土0.17
ERBF: effective renal blood flow Cml/min.g)， 












2. 60:t0. 20 2.56土0.34
0.41土0.25 0.48土0.66*
0.20士0.09 O. 23:t0. 04 
FF : filtration fraction， mean士SDC* : P<0.05， * * : P<O.Ol) 
(481) 
後に前値の 89%に有意に減少し，その後徐々に前値に回 動はあるものの 20分程度まで有意の増加が持続した.D
復した.C実験では3分後に前値の 92%に，さらに 5分 実験では投与3分後に前値の 123%に有意に増加し，そ
後には前値の 85%にいずれも有意に減少し，その後前値 の後，前値に回復する傾向を示した.しかしB実験では
に回復する傾向を示したが， 20分後には前値の 106%に 有意の変化を示さなかった.
有意に増加した.D実験では投与 5分後に前値の 89%に (3) RVR 
有意に減少し，以後前値に回復する傾向を示した.しか ANP少量投与の効果 :RVRはA・B'D実験におい
しB実験では有意の変化を示さなかった (Fig.2，3). ては有意の変化を示さなかった.しかしC実験では投与
2. 腎血行動態 5分後に前値の 85%に有意に減少し，以後不十分ながら
(1) RBP 回復傾向を示した.
ANP少量投与の効呆:RBPはA・B・C・Dいずれの ANP大量投与の効果:RVRはA実験では投与 l分
実験においても有意の変化を示さなかった. 後に前値の 86%， 3分後に 83%にいずれも有意に減少
ANP大量投与の効果:RBPはA・C.D実験では投与 し，その後徐々に前値に回復した. B実験では投与 3分
直後より下降し， A実験では 3分後に前値の 96%， 5分 後に前値の 108%， 5分後に 114%にいずれも有意に増
後に 92%に， C実験では 3分後に前値の 96%， 5分後 加し，その後，前値に回復する傾向を示した. C実験で
に前債の 93%， 10分後に 90%に， D実験では 15分後に は投与直後から減少し， 3分後には前値の 83%に有意に
前値の 90%にいずれも有意に下降し，その後前値に回復 減少し，さらに 5分後には前値の 76%に有意に減少し，
する傾向を示した.しかしB実験ではANP投与により 以後 20分まで有意の減少が持続した.しかしD実験では
有意の変化を示さなかった. 有意の変化を示さなかった (Fig.4，5). 
(2) RBF (4) RCBF 
ANP少量投与の効果:RBFはA・B.Dいずれの実験 ANP少量の効果:OCBFはA・B・C.Dいずれの実
においても有意の変化を示さなかった.しかしC実験で 験においても有意の変化を示さなかった.しかし ICBF
は投与直後より増加し 5分後には前値の 111%に有意 はA実験， D実験では有意の変化を示さなかったが， B 
に増加し，以後前値に回復する傾向を示した. 実験では投与 5分後に前値の 108%に有意に増加し， 20 
ANP大量投与の効果:RBFはA実験では投与 3分 分まで増加が持続した. C実験では投与 5分後に前値の
後に前値の 122%に有意に増加し，その後，前値に回復 111%に有意に増加し，以後前値に回復する傾向を示し
する傾向を示した. C実験では投与 3分後に前値の 115 た.しかしD実験では有意の変化を示さなかった.
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mean :tSE (*、 Pく0.05，* : Pく0.01)
ABP : arterial blood pressure， CO町 cardjacoutput， 
TPR : total peripheraJ resistance 
5 3 
Fig. 2. Effects of low dose ANP on systemic hemodynamics. 
では投与 5分後の前値の 124%， 140 %にそれぞれ有意
に増加し，以後 20分まで、有意の増加を持続した.D実験
では投与 5分後に前値の 128%に有意に増加し，以後，

























































mean士SE(* 守 P<0.05， ** : Pく日目01)
A白P: artenal bl∞d pressure， CO: cardiac output， 
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gj 120 
句








































0. 1i-L o ， 20min 15 
mean土SE(* : P<也.05，*湘 :P<O.01)
RBP : ce門alblood pressure， RBF: renal blood flow， 
RVR : renal vascular re51stance 
10 5 3
Fig. 4. Effects of low dos巴 ANPon renal hemodynamics. 
の実験においても有意の変化を示さなかった.
ANP大量投与の効果 :UVは前値に比しA実験で







123 %， B実験で 131%， C実験で 157%に有意に増加し













































3 5 10 15 
RVR 
3 5 10 15 
mean土SEi* : Pく0.05，** : P <0.01) 
RBP : renal blood pressure， RBF: renal blood flow， 
RVR : renal vascular reslstance 
20min 
20min 











































O 5 10 15 20min 
mean :t SE (* : Pく0.05，**可 P<O.01)
OCBF : ~uter cort巴alblod flow， 
ICBF : iner cortical blod flow 






た. ANP少量では 1分後 370pg/ml， 5分後 135pg/ml，
10分後 100pg/ml，20分後 86pg/mlとなった.ANP大




























































5 10 15 
ICBF 
5 10 
mean土SE(* ; pく0.05，** ; P<O.01) 
OCBF ; outer cortical blood flow， 
ICBF 、innercortical凶∞dflow 
Fig.7目 Effectsof high dos巴 ANPon RCBF. 
20min 
ERBF GFR FF 
200 
B C D 
I*i 1*' 1*寸
* i 
A B C 
200 1*' 
D A B 
GFR ; glomerular子l比rationrate， FF、filtrationfraction， 
ERBF ; effective renal b ∞d flow， 
仁コ ANP0.1μg/kg， ~ ANP 2.5月 Ikg
mean土SE1* :P<0.05. **、 P<O.01)




(488) 斎 藤 ρ寸主4ー与





;2∞ ** T * 丁* 400 ** T ** 
+U o 」COJ
、o
A B C D A B C D A B C D 
UV : urinary volume， UNaV 山岡町田dlum'excretlon， 亡コ ANP0.1珂 /kg，~ ANP 2.5μg/kg 
FENa : fractional excretio門 ofsodium mea門土SE(* : P<0.05， * : Pく0.01)
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